




















































& Ennis (1988) では、ホッケーを通して就職できた者は30％程度と指摘する。
２）南アフリカ諸国（４か国）のトップアスリートを文化横断的に分析したTshube & 




















（1996）では、スポーツ活動を、ⅰ. 同一種目継続型、ⅱ. 異種目継続型（sport 
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　 期間 人　数 割　合 累　積 逆累積
１年
0 ～半年 11 8％ 8％ 92％
半年～１年 16 12％ 20％ 80％
２年
１年～ 1.5 年 11 8％ 28％ 72％
1.5 年～２年 6 5％ 33％ 67％
３年
２年～ 2.5 年 3 2％ 35％ 65％
2.5 年～３年 6 5％ 40％ 60％
４年
３年～ 3.5 年 24 18％ 58％ 42％






表６    在籍期間と退部率（Ｄ大学）
　 期間 人　数 割　合 累　積 逆累積
１年
0 ～半年 10 10％ 10％ 90％
半年～１年 19 18％ 28％ 72％
２年
１年～ 1.5 年 9 9％ 37％ 63％
1.5 年～２年 14 13％ 50％ 50％
３年
２年～ 2.5 年 12 12％ 62％ 38％
2.5 年～３年 18 17％ 79％ 21％
４年
３年～ 3.5 年 10 10％ 89％ 11％
3.5 年～４年 12 12％ 100％ 0％
計 104 100％
　 期間 人　数 割　合 累　積 逆累積
１年
0 ～半年 5 3％ 3％ 97％
半年～１年 44 23％ 26％ 74％
２年
１年～ 1.5 年 11 6％ 32％ 68％
1.5 年～２年 17 9％ 41％ 59％
３年
２年～ 2.5 年 18 9％ 50％ 50％
2.5 年～３年 11 6％ 56％ 44％
４年
３年～ 3.5 年 50 26％ 82％ 18％
3.5 年～４年 38 20％ 100％ 0％
計 194 100％
2015年卒 2018年卒 2017年卒
　 期間 人　数 割　合 人　数 割　合 人　数 割　合
１年
0 ～半年 N.D. 6 12％ 2 5％
半年～１年 4 4 8％
6 16％
２年
１年～ 1.5 年 3 2 4％
1.5 年～２年 2 2 4％
３年




３年～ 3.5 年 4 0 0％
3.5 年～４年 23 30 79％
計 52 100％ 38 100％
千葉経済論叢　第60号
－68－
表７    ４大学間の在籍期間の比較（ピアソンχ２検定）


































   ４年 Total
Ａ大学 3 12 9 5 3 5 21 31 89
Ｂ大学 7 11 6 12 8 17 10 8 79
Ｃ大学 6 4 2 2 1 37 0 0 52
Ｄ大学 4 28 9 14 15 7 31 29 137














公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
１年
0 ～半年 7 2 1 1 11 9.5％ 4.8％ 25％ 7.1％
半年～１年 10 4 0 2 16 13.6％ 9.5％ 0％ 14.2％
２年
１年～ 1.5年 4 5 0 2 11 5.4％ 11.9％ 0％ 14.2％
1.5年～２年 1 3 1 1 6 1.4％ 7.1％ 25％ 7.1％
３年
２年～ 2.5年 2 1 0 0 3 2.8％ 2.3％ 0％ 0％
2.5年～３年 4 2 0 0 6 5.6％ 4.6％ 0％ 0％
４年
３年～ 3.5年 12 7 1 4 24 14.6％ 16.7％ 25％ 28.6％
3.5年～４年 33 18 1 4 56 45.2％ 42.9％ 25％ 28.6％





公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
１年
0 ～半年 0 4 3 3 10 0％ 13.7％ 12％ 8.3％
半年～１年 3 8 4 4 19 21.4％ 27.6％ 16％ 11.1％
２年
１年～ 1.5年 3 1 1 4 9 21.4％ 3.4％ 4％ 11.1％
1.5年～２年 1 3 4 6 14 7.1％ 10.3％ 16％ 16.7％
３年
２年～ 2.5年 3 3 3 3 12 21.4％ 10.3％ 12％ 8.3％
2.5年～３年 3 7 3 5 18 21.4％ 24.1％ 12％ 13.9％
４年
３年～ 3.5年 1 1 3 4 9 7.1％ 3.4％ 12％ 11.1％
3.5年～４年 0 2 4 7 13 0％ 6.8％ 16％ 19.4％



















公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
１年
0 ～半年 0 2 1 2 5 0％ 3.8％ 3.2％ 2.3％
半年～１年 1 13 7 23 44 4％ 25％ 22.6％ 26.7％
２年
１年～ 1.5年 1 2 1 7 11 4％ 3.8％ 3.2％ 8.1％
1.5年～２年 0 8 1 8 17 0％ 15.4％ 3.2％ 9.3％
３年
２年～ 2.5年 3 4 4 7 18 12％ 7.7％ 12.9％ 8.1％
2.5年～３年 1 5 2 3 11 4％ 9.6％ 6.4％ 3.5％
４年
３年～ 3.5年 12 11 7 20 50 48％ 21.1％ 22.6％ 23.3％
3.5年～４年 7 7 8 16 38 28％ 13.5％ 25.8％ 18.6％
























１年0 ～半年 24 2 　 　 　 　 　 　 　 26 6% 7.7%
半年～１年 73 2 4 　 　 　 　 　 　 79 18% 7.6%
２年１年～ 1.5年 21 7 2 1 　 　 　 　 　 31 7% 32.3%
1.5年～２年 28 3 3 3 0 　 　 　 　 37 9% 24.3%
３年２年～ 2.5年 19 5 4 4 0 1 　 　 　 33 8% 42.4%
2.5年～３年 16 4 3 3 6 2 1 　 　 35 8% 54.2%
４年３年～ 3.5年 26 13 14 8 9 6 7 1 　 84 19% 69.0%
3.5年～４年 19 10 18 8 12 13 16 9 1 106 25% 82.1%
　計 226 46 48 27 27 22 24 10 1 431 100% 47.6%
52% 11% 11% 6% 6% 5% 6% 2% 0% 100%
組織スポーツからの中途離脱がもたらす職業選択への影響　中嶌 ・伊藤
－71－
















レギュラー 2.899*** 2.981*** 2.864***
県外出身 －0.865 －0.985
私立高校 －0.323 －0.454
－cons 4.506*** 4.362*** 4.489***
R２ 0.364 0.360 0.352




レギュラー 4.083*** 4.185*** 3.963***
県外出身 －0.800 －0.703
私立高校 －0.594 －0.449
－cons 2.774*** 2.307*** 2.262***
R２ 0.511 0.498 0.485




レギュラー 1.446** 1.364** 1.475**
県外出身 －0.125 －0.072
私立高校 －0.378 －0.286
cons 4.722*** 4.232*** 4.756***
R２ 0.156 0.125 0.135




レギュラー 1.372* 1.427* 1.372**
県外出身 －0.001 0.031
私立高校 －0.333 －0.333
cons 4.767*** 4.553*** 4.766***
R２ 0.113 0.105 0.113



















































Coef. 標準誤差 t P>|t| [95%Conf. Interval]
在籍期間ダミー   .1291*** .0214***   6.02*** 0.000 .0863       .1719
レギュラーダミー －.1640 .0937 －1.75 0.085 －.3509       .0229
出身地（県外）ダミー －.2722*** .0918*** －2.96*** 0.004 －.4552     －.0891
出身高校（私立）ダミー －.0275 .0939 －0.29 0.771 －.2148       .1598
奨学金ダミー   .0990 .0883   1.12 0.266 －.0769       .2751
特待生ダミー   .0835 .1088   0.77 0.445 －.1335       .3005










































   /2年超）
2年未満 2 年超
平 均 平 均 平 均 割 合
周りの人にどう思われても自分の視点を
大切にするほうだ 3.68 4.40 3.53 1.24
自分の意見をはっきり主張することが多い 3.53 4.40 3.58 1.24
関係が多少悪くなっても損はしたくない 3.81 4.40 3.58 1.23
世の中に信頼できる人は少ない 3.85 4.00 3.37 1.19
自分の考えや行動は自分で決めるほうだ 4.01 4.60 4.32 1.06
状況が変わってもその変化に合わせてい
くほうだ 4.21 4.30 4.32 0.99
状況が変わっても、その変化に素直に合
わせていくほうだ 3.53 4.0 3.90 1.03
順序が規則正しく決まっている仕事が好
きである 3.94 3.0 2.90 1.03
信頼のおける人がいる(いた) 4.34 5.0 4.80 1.04
社会的評価の高いところに就職したい 2.99 3.50 2.90 1.21
周囲からどう思われても自分の意見をの
べる 1.67 3.0 2.35 1.27
今の自分には価値がある 1.80 3.0 2.35 1.27
他人から批判されると腹が立つ 2.67 4.0 2.15 1.86
つぎつぎと計画を立てて、着々と実行に
移すほうである 1.27 2.0 1.60 1.25
計画をたてて見通しをつけてから行動する 2.78 2.50 1.85 1.35
私は自分のことを信頼できる 3.01 4.0 2.90 1.38
能力がある人は努力すればきっと成功す
るだろう 4.31 4.50 3.15 1.43
社会的地位の高い人になりたい 2.21 3.50 2.35 1.49

















































Cecic Erpic. S., Wylleman, P., and Zupancic, M.,(2004) ”The effect of 
athletic and non-athletic factors on the sports career termination 
process.” Psychology of Sport and Exercise , 5, 1, pp.45-59. 
Coakley, J.J.,(1983)”Leaving competitive sport: retirement or rebirth?”
QUEST, 35, 1, pp.1-11.
Curtis, J., and R. Ennis, (1988) ”Negative consequences of leaving 
competitive sport? : comparative findings for former elite-level hockey 
players,” Sociology of Sport Journal , 5, pp.87-100.
Deelen, I., Ettema, D., and Kamphuis,C.B.M.,(2018)”Time-use and 
environmental determinants of dropout from organized youth football 
and tennis.” BMC Public Health , 18, pp.1-15.
Feltz, D. L., and Petlichkoff（1983）” Perceived competence among 
interscholastic sport participants and dropouts.” Canadian Journal of 
applied Sport Sciences,8, pp.231-235.  
Fredrickson, B.L., and Joiner, T.,(2002) “Positive emotions trigger upward 
spirals toward emotional well-being.” Psychological Science, 13, 2, 
pp.172-175.
Freudenberger, H. J., and Richelson G.,(1984) ”Burnout the high cost 




Klint, K.A., and Weiss, M., (1986)”Dropping in and out: participation 
motives of current and former youth gymnasts.” Canadian Journal of 
Applied Sport Sciences , 11, pp.106-114.
Lavallee, D., (2000) “Theoretical perspectives on career transitions in 
sport.” 
  Career Transition in Sport: International Perspectives, pp.1-27.
Maslash, C., and Jackson, S. E.,(1981)”The measurement of experienced 
burnout.” Journal of Occupational Behavior , 2, pp.99-113.
Orlick, T.D.,(1974) “The athletic drop out: A high price for inefficiency.” 
CHAPER 41, pp.21-27.
Seligman, M.E.P., Nolen-Hoeksema S., Thornton N., and Thornton, K.M. 
(1990)”Explanatory style as a mechanism of disappointing athletic 
performance.” Psychological Science ,1, 2, pp.143-146.  
Super, S., Hermens N., Verkooijen K., and Koelen, M.,(2018)“Examining 
the relationship between sports participation and youth developmental 
outcomes for socially vulnerable youth.” BMC Puclic Health , 18:1012, 
pp.1-12. 
Taylor, J., (1998)”Career Transition among elite athletes: is there life 
after sports?” Williams J.M.,ed. Applied Sport Psychology: Personal 
Growth to Peak Performance , pp.429-444. 
Tshube, T., and Feltz D.L.,(2015) “The relationship between dual-career 
and post-sport career transition among elite athletes in South Africa, 
Botswana, Namibia and Zimbabwe.” Psychology of Sport and Exercise , 
21, pp.109-114.
（なかしま　つよし　本学准教授）　　
（いとう　けいじ　　本学非常勤講師）
